






















　　Daughter: Somebody’s at the door.
　　Mother: There’s nobody at the door.
　　Daughter: There’s yesbody at the door.













AGE STAGE OBSERVATION NB
Birth Crying Social interaction with the caretaker-
starts. Crying and cooing affect, and 
areaffected by, the caretaker.2 months Cooing
6 months Marginal babbling
A few, random 
consonants
The consonants are not relevant to the-
phonemic system of their nativelanguage.
Vocalizations narrow down.
8 months Canonical babbling
Phonemes of the 
caretaker’s language
Children have acquired the phone-
micsystem of their native language.
1 year First word
First words in ideomor-
phicuse, i.e. holophrastic 
skeltalsentences
Piaget referred to this kind of chil-
dren’s speech as ‘egocentric speech.’
L1 acquisition
2-word sentences
The increase is observed in the 
averagenumber of word occurring 
perutterance.
4-word sentences
6 years About 14,000 words are acquired.
12 years End of critical period Grammar is acquired.
図 1　子どもの第一言語獲得のプロセス










で、生起頻度 frequencyが「とても高い very high」と認定できる言語使用のパ
ターンのことである。
The regularities which the analyst described are based on the frequency 
with which a particular linguistic feature occurs under certain conditions in his 
discourse data. If the frequency of occurrence is very high, then the phenomenon 















三宅弘晃.indd   25 2011/03/07   16:42:40
－ 26 －
　　　  （＋＞ Bは部外者である＝大阪人ではない）
また、規則性からの逸脱を意識的に行うことで、話者は「口にしないで伝え
る」こともできる。この意図的な逸脱は、実際に言われたことよりも言われな
かったことに強調を与える。下の例［3］においては、we’ll all miss Bill. よりも
we won’t all miss Agatha.のほうがコミュニケーション上の価値 communicative 
valueが高い。
［3］Leech （1983）
　　A : We’ll all miss Bill and Agatha, won’t we?








S may or may not know
the regular pattern.
NO
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以上で見た「規則性」は、Sucks and Schegloff （1972）や Sacks, Schegloff and 
Jefferson （1974）で扱われた隣接対 adjacency pairや選好構造 preference structure
と呼ばれる会話のパターン、Grice （1975）で扱われた会話における協力の原則















629, 30） （i.e. Can you do X? ＋＞ I request you to do X.）が、社会化の早い段階に
おいては、この規則性からの逸脱を正しく解釈できない。大人であれば［4-1］
のように間接的な要請を正しく解釈したであろう会話において、社会化途上の
子ども C（ 2歳 9ヶ月女児）は［4-2］のように単なる直接的な質問と解釈し
た応答を行った。
［4-1］成人間で行われるであろう食卓での日常会話（A, B: 成人）
　　　A: Can you pass me the salt? （＋＞ I request you to pass me the salt.）
　　　B: Sure. ［and passes the salt.］
　　　A: Thanks.
［4-2］成人と子どもの間で行われた食卓での日常会話（C: 2歳 9ヶ月女児）
　　　A: Can you pass me the salt? （＋＞ I request you to pass me the salt.）
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　　　A: ［Tucks the blanket around D.］
　　　D: 暑いから！ （＋＞ I request you to take the blanket from me.）











　　　A : ［Tucks the blanket around D.］
　　　D’: 毛布とって。 （＋＞ I request you to take the blanket from me.）
　　　A : なぜ？
　　　D’: 暑いから。
　　　A : ［Takes off the blanket.］











・bump ・branch ・bee ・buzz




















C． 1歳 9ヶ月～ 2歳ごろ
⑤［bj（w）uːbəj（w）uːn］ （progressive vowel assimilation）
④［bj（w）uːbj（w）uːn］ （unstressed syllable deletion）
③［buːbuːn］ （cluster reduction ［bl］→［b］）







Here is Edward Bear, coming downstairs now, bump, bump, bump, on the back 
of his head, behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of 
coming downstairs, but sometimes he feels that there really is another way, if 
only he could stop bumping for a moment and think of it. And then he feels that 
perhaps there isn’t. Anyhow, here he is at the bottom, and ready to be introduced 
to you. Winnie-the-Pooh. （斜字体による強調を付加）
比較対照として、ほぼ同時期に書かれた同じ筆者による大人向けの小説 The 
Red House Mystery （1921）における第一段落と第一文の /b/生起率を求めると、













・a little further ［...］ and a little further ［...］ and then just a little further .
・He climbed and he climbed and he climbed, and as  he climbed
　 he sang a little song to himself .
・ the only reason for making a buzzing-noise that I know of is you’re a bee.” ［...］ 
“And the only reason for being a bee that I know of is making honey.” ［...］ 




















bump, bump, bump bump, bump, bump
FIRST FLOOR
図 3　語りのバスタブ構造




























本小論は、国際学会 PALA （Poetics and Linguistics Association） Hirakataにて口頭発表し
た Hiroaki Miyake “Why will the balloon be blue? - Phonological development of the story in A. A. 
Milne’s Winnie-the-Pooh”を元に発展・加筆したものである。
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